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Throughout history, weather has always been a form of frightful uncertainty 
to mankind. Other than that, it also has some negative impact on certain industries 
and jobs including the clothing industry and food production, and it affect peoples’ 
lives in certain situations especially in terms of making travel plans. Hence, it can be 
said that weather is always related to the daily human activities. Therefore, weather 
prediction should be classified as an important factor in achieving better living. The 
data regarding the distribution of weather is usually in a dynamic pattern and hard to 
predict, which is why the weather classification be done to improve the prediction. 
The rainfall classification model based on soft computing is feasible to implement 
and could produce desirable result through the training and testing of the available 
dataset. Soft computing techniques such as Fuzzy Rule Based (FRB) and Adaptive-
Neural Fuzzy Inference System (ANFIS) are investigated in this study to determine 
which technique is most effective and can achieve higher percentage of accuracy for 
the purpose of rainfall classification. A number of 720 Senai weather hourly datasets 
are used in order to test the result of weather classification. The results of the 
experiments done using both methods show that ANFIS is capable of producing 
better result for classification with the accuracy percentage of 97.22% in first 
experiment with FRB which only produce an accuracy of 2.08%. In second 
experiment, FRB gave 53.47% classification rate, lower than ANFIS which produced 




















Menurut sejarah, cuaca dikatakan menjadi salah satu kebimbangan dalam 
kehidupan manusia. Selain itu, cuaca juga dikatakan memberi impak negatif dalam 
pekerjaan harian, seperti industri pakaian dan pengeluaran makanan, yang memberi 
kesan kepada kehidupan manusia dan juga aktiviti perjalanan tempat dan situasi. 
Oleh itu, boleh dikatakan cuaca adalah berkait dengan kehidupan manusia. Keadaan 
cuaca adalah perlu dikelaskan bagi kemudahan masa depan. Data taburan cuaca 
biasanya adalah dalam corak dinamik dan sukar untuk diramal, yang dimana proses 
pengelasan cuaca dilakukan bagi meningkatkan kadar peramalan. Perkiraan model 
cuaca berdasarkan perkomputeran lembut mudah untuk dilaksanakan dan 
kebiasaannya akan menghasilkan pengelasan yang dikehendaki berdasarkan latihan 
yang dijalankan pada set data. Kaedah perkomputeran lembut seperti Fuzzy Rule 
Based (FRB) dan Adaptive-Neural Fuzzy Inference System (ANFIS) digunakan di 
dalam kajian untuk menentukan kaedah yang paling berkesan dan dapat mencapai 
peratusan ketepatan yang lebih tinggi untuk tujuan kajian  pengelasan taburan hujan. 
20 set data dari pangkalan data Senai digunakan di dalam kajian ini bagi 
mendapatkan hasil kajian terhadap pengelasan cuaca. Selepas ujikaji dilakukan 
terhadap kedua-dua kaedah, ANFIS telah memberi keputusan yang lebih baik untuk 
pengelasan dengan mempamirkan 97.22 peratus ketepatan dalam ujian pertama 
dengan FRB yang hanya menghasilkan ketepatan 2.08 peratus. Dalam ujian kedua. 
FRB memberi kadar pengelasan 53.47 peratus iaitu lebih rendah berbanding ANFIS 
yang menghasilkan kadar pengelasan 97.22 peratus dan membuktikan bahawa 
ANFIS adalah lebih baik daripada FRB  
 
 
 
 
 
